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　　　The purpose of this study notes was to research the relationship between aging and 
intellectual-activities. First of all, I investigated the relationship between aging and intellectual-
activities of famous persons from ancient Greece to the present around world. The results showed 
that continual intellectual works on aging was activated in life and did not need support of others 
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until at the moment of death.
　　　Therefore, part of the national budget for support of aging persons has to be used for the 
intellectual works on aging. I will develop a support system for the intellectual works for aging 
persons that will have be used by the seniors called “TERAKOYA”.
The government should offer  senior  students  a  scholarship we cal led “10-10plan












































































































































良い まあ良い 普通 あまり良くない よくない
24.80 22.60 25.80 26.60 6.10 
Ｑ２．日常生活への影響 
65 ～ 69 歳 70 ～ 74 歳 75 ～ 79 歳 80 歳以上
ある 12 18.5 26.6 34.4
ない 87.8 81.5 73.4 65.4
不明 0.2 　 　 0.2




少し重いものを持ち運ぶ 13.2 21.7 65.1
階段を１階上までのぼる 9.2 17.7 73.1
数百メートルくらい歩く 6.8 13.1 80.1
自分で風呂に入り着替える 3.2 5.4 91.3
















年齢 60 ～ 64 歳 65 ～ 7 ４歳 75 歳以上 合計
性別 男 女 男 女 男 女 男 女
４年コース 2 　 1 　 　 　 3 0
６年コース 3 1 1 　 　 　 4 1
２年コース ( 編入 ) 　 　 　 　 　 　 0 0
３年コース ( 編入 ) 2 　 2 1 1 1 5 2
合計 7 1 4 1 1 1 12 3



































男 女 男 女
5 25 29 14 人数















　国内には，国立 87 大学・公立 76 大学・私立 571 大学の合計 734 大学がある（18 年度文科省調べ）。
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